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The paper reports the results of an investigation on reinforced concrete mem-
bers damaged by freezing and thawing. The damage is thought to be acceralated 
by saturated condition which was caused by the separation of a cap plate on 
beam and parapet. 
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福井地方の冬は多湿多雪の割に気温低下は厳しくな


























































しい亀裂部分では写真2に示すように部材下辺におい 図3 Aブロ ック鼻桁断面
て仕上げモルタルが剥落し，躯体コンクリートが露出





















































































反発係数'lt::に 'l'l司 t)t) 1) 
平均値! 山 山川 l 白白
圧縮強度

































試料名! a Cゐ〉(J部) d e f 
表乾比重I2.38 2.34 2.37 2.17 2.31 2.31 
乾燥重量!1的5.51362.1 1472.5 626.5 2263.8 1269.1 
(9) I 





















































試 キヰ 名 b e f 
モルタル (9)
絶乾重量 38.58 50.53 36.10 
700度強熱後 (9) 36.62 48.71 34.37 
強熱減量 (9) 1.96 1.82 1.73 
同 上(%) 5.08 3.60 4.79 
不溶残分 (9) I 26.87 35.69 25.12 
溶 解 分 (9) I 9.75 13.02 9.25 
砂/セメント(重量比) I 2.76 2.74 2.72 
絶k廿重h 
乾 調(k(Sgdd合〕)|1! 水セメント砂砂4利3|| 水セメント砂262 砂4利56|1i ホセメント 砂砂4利16 84 285 433 I "" 78 262 456 1 ，m. 90 299 
積量 / / 1 8 8 2 6 5 73 2 1 1 2 6 1 9 4 2 48 673 1 1 8 6 1 8 5 2 8 4 76 1 0 8 2 
水セメント比 l 71% 
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